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   A 64-year-old woman had undergone right percutaneous nephrolithotomy and transurethral 
ureteroscopy elsewhere. Stenosis of uretero-pelvic junction had occurred. Against the stenosis a 
double-J ureteral stent was placed within the right ureter and migration of the stent out of the 
bladder into the more proximal ureter was found after the stent exchange. The patient was referred 
to us for endoscopic removal and treatment of stenosis. 
   A 4F Fogarty catheter was inserted into the right ureter endoscopically and manipulated up 
alongside the double-J stent. After the balloon was inflated with 0.8 ml of diluted contrast medium, 
the stent was removed into the urinary bladder. We have found our method to be convenient 
and safe in the removal of migrated ureteral stent. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 39: 65-67, 1993) 


































にRPを 施 行 した と ころ,腎 孟 尿 管 移 行 部 に 約2.5
cmの 狭窄 が 認 め られ た(Fig.2).
半 年 以 上 尿 管 ス テ ン トが 尿 管 内に 留 置 され て お り,
ス テ ン トの 閉 塞,結 石 形成,抜 去 困 難 な どの合 併 症 の
恐 れ が あ るた め,ま ず 比 較 的 侵 襲 が 少 な いFogarty









































る場合,容 易に外れない事態に陥 るこ とも予想 でき
る.尿管鏡を使用する方法は,確 実性,安 全性も高い
佐 々木,ほ か:尿 管 ス テ ン ト ・Fogartyカテ ーテ ル
であろうが,麻酔が必要であ り,また一般には尿管拡






























症 例 を,Fogartyカ テ ーテ ル を用 いて 経 尿 道 的 に 抜
去 した,
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